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まず，重大なミスの例をいくつか“the media’s periodical of conscience”と評される（2）Columbia
Journalism Review（CJR ）が長年続けている巻末の「決まり物」の“The Lower case”から抜き書
きしてみよう。
Practice/of dying/requires/perfecting--Waterbury (Conn.) Republican-American, 10 May 2000（3）
The Millennium/Happens Once/In A Lifetime--Milford (Mass.) Daily News, 10 Dec. 1999（4）
In Indian Visit/Pope Appeals/For--The Washington Post, Nov. 7, 1999（5）
UN tells soldiers the obvious:/Don’t kill, rape civilians--The National Post, Toronto, 11 Aug. 1999（6）
Slaying victim’s/ ar is spotted--The (Santa Fe) New Mexic n, 5 D c. 1999（7）








Faculty of Foreign Languages
実だ。ここから，編集者が時間とスペースの制約と戦い，神経をとがらせて，夜間に見出し書
きを進めていく現状を多分，推察できよう。
なお，h e a d l i n eという単語はテレビ・ニュースの，ほとんど意味のないような短さに言及し
て否定的に用いられることもある。たとえばCronkiteによる，次のような批評だ。
Foreign news has been likened to a giant searchlight that highlights one big event while keeping the rest
of the world in the dark. Perhaps this is inevitable in a “headline service,” as Walter Cro kite called
television news,...（8）
見出し書きの要領と歴史的進化
まず日本語で書かれた論文「表題」の書き方についての教えを引用したい。「表題（t i t l e）は










Style Guide: McGraw-Hill News, Standard & Poor’s News Service（2 N v. 1989）からである。
headlines: They should give the essence of a story, and not be a label. Use active verbs.... Be specific
when referring to stock market sectors, e.g., oil stocks, utility stocks, transportation stocks. Use attribution







さらに，見出しがl a b e l「札，標札，張り紙」の類いであってはならないという点は米国のジ
ャーナリズム史上における進化を物語っている。











最初にI M P O R T A N T「重要（なニュース）」とあるのは壊れやすい荷物を入れた箱の上に書か






かつてT h e（L o n d o n）T i m esに代表されていた英語ジャーナリズムの形式を真似たものであると
考えられる。
LATEST SHIPPING./ARRIVED AT YOKOHAMA./March 20th.--22 March 1897（14）
OUR “RAISON D ’ETRE .” --22 March 1897（15）
DEATH OF MR FUKUZAWA.--5 Feb. 1901 （16）
PRINCE ITO SHOT AT./AT HARBIN.--17 Oct. 1909（17）




る。いずれにせよ1 8 9 7年の創刊時に書かれた見出しは動詞を欠いて完全にラベル風だった。2 0
世紀初頭に福沢諭吉が死去した際もラベルの見出しが使用された。しかし，数年を経て伊藤博










しかし，もうひとつの大きな基準である①「明快さ（c l a r i t y）」は落とせない。この基準はこ
こではストレートであること，回りくどくないこと（s t r a i g h t f o r w a r d n e s s）なども含む。組織名
などの略称（a c r o n y m s）の類いは，U . N .「国連」など極めて広く知られているものを除き，原
則として読みやすさを減ずるものと判断したい。
因みに，ある辞書（19）は用語をplain「平明」，typical「典型」，flair「多彩」の３段階に分類し，
GDP=gross domestic product「国内総生産」，the BOJ=the Bank of Japan「日銀，日本銀行」などの
略称をすべて自動的，機械的にf l a i rだと主張している。経済用語の語感による分類はおもしろ
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CHINA: A TALE OF TWO FAMILIES-- Business Week, 28 June 1999（21）
The Sun Also Rises--T m, 12 July 1999（22）
前者は２人の人物や２つの物事，現象などに関する記事にかなり安易に使われる一方，後者





以下の評価にあたって，①明快さ＝C l，②正統性＝O rの略称，③動詞（V b）の有無はY，Nの
略称を使用する。








Japanese Builders Post/Mixed Results for Fiscal ’98--7 July；Cl A ，Or A ，Vb Y.
U.K. Branch Is Yamazaki’s/Fastest-Growing Arm--7 July；Cl A ，Or A, Vb Y.
Amada Sales And Profits Decline--19 July；Cl A ，Or A ，Vb Y.
Remote Diagnostics Includes/Video Transmission--3 Aug.；Cl A ，Or B，Vb Y.
Seoul Eases Import Regs For Japan--3 Aug.；Cl B，Or A ，Vb Y.
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Hitachi Zosen Consolidates/Its Press Operations--3 Aug.；Cl A ， r A ，Vb Y.
Leading Japanese Machine-Tool Firm/Becomes an Internet Service Provider--1 Sept.；Cl B，Or A ，
Vb Y.
With JIMToF Now Only in Tokyo,/Osaka Will Hold Its own Trade Fair--1 Sept.；Cl B，Or A ，Vb Y.
Strong Yen Worries Japan’s Exporters--20 Sept.；Cl B，Or A ，Vb Y.
Japanese Builders Watch/A Korean Competitor--20 Sept.；Cl B，Or A ，Vb Y.
Amada Group Reorganizes Within--20 Sept.；Cl A ，Or A ，Vb Y.
Toyoda, Too, Raises Export Prices--22 Oct.；Cl A ，Or A ，Vb Y
In Japan, Used Machine Tools/Go Online--in English--22 Oct.；Cl B，Or A ，Vb Y.
Europeans Try To Expand in the/Japanese Machine Tool Market--22 Oct.；Cl B，Or A ，Vb Y.
Japan’s Orders are Down But Auto/Realignment Will Boost Value in 2000--21 Dec.；Cl B，Or A ，Vb
Y.
In Japan, Mori Hits the Road--21 Dec.；Cl C，Or A ，Vb Y.
Toshiba Licenses Technology--21 Sept.；Cl C，Or A ，Vb Y.
「日本国際工作機械見本市」を単に J I M T o Fとするのは，業界に関係のない読者には分りにく
いはずである。さりとて見出しでフル・ネーム（the Japan International Machine Tool Fair）を出
すのは不可能だ。この点が見出しの大きな問題のひとつだ。略称は必要悪だと見なすほかある
まい。
社名は意外に厄介なものである。「東芝機械」を単に“T o s h i b a”としたのは誤解を招くおそ
れがある。「日立造船」を「日立製作所」（Hitachi Ltd.）や工作機械メーカーの「日立精機」





この月刊誌は「亜州電子科技」という副題から想像できるように1 9 9 4年９月から香港で編集
されている。創刊は1 9 9 2年４月。かつては主要な記事だけだが，英文に加えて中国語と韓国語
の翻訳も掲載されていた。発行元のNikkei Business Publications Asia Ltd.は東京の日経BP社（旧日
経マグロウヒル社）の子会社である。ここでは特集記事の見出しだけを抜き書きする。
GMR Heads Expedite/Sub-$100 HDDs for Home Use--July；Cl B，Or A ，Vb Y.
PnP Middleware Connects Home/Appliances for Networking--Aug；Cl B，Or A ，Vb Y.
Board Designers Track Down/EMI to IC Supply Current--Sept.；Cl B，Or A ，Vb Y.
Career-Minded Engineers Undaunted by Tough Year--Oct.；Cl A ，Or A ，Vb Y.
Ease of C-Coding Aids/DSP/MPU Combo Offering--Nov.；Cl C，Or A ，Vb Y.







G M R は記事の中でも説明されないし，日経B P社出版局「デジタル用語辞典」2 0 0 0 - 2 0 0 1年版に
も登場しない。９月号のSupply Currentが電子用語でなく「供給」だと分るのは本文を読む時
だ。
The Oriental Economist Report（OER）
東洋経済新報社（本社は東京）の米国子会社（ニューヨーク市）が編集・発行している月刊
通信である。OER の前身は1996年２月号を最後に休刊したTokyo Business Today（TB ）だ。TBT
にも前身があり，それが石橋湛山が1 9 3 4年に創刊し，1 9 8 5年まで続いた，おそらく日本最古
の英文経済・ビジネス月刊誌，The Oriental Economistであった。ここでは1 9 9 9年後半の各号の
うち，最初の２本の記事に付けられた見出しを取り上げる。
Japan’s economy likely to falter again/The 1.9% question--July；Cl A ，Or A ，Vb Y.
Premier puts Nonaka in his place/Obuchi puts his foot down--July；Cl A ，Or，B，Vb Y.
‘Optimists’ rive for a mere 2% economic growth rate/A revolution of lowered expectations--Aug.；Cl
B，Or B，Vb Y.
A tale of two commissions--Aug.；Cl C，Or C，Vb N.
Skimpy stimulus programs run risk of new economic downturn/Fiscal gamble--Sept.；C l A ，O r A ，
Vb Y.
Strong yen helps Asia--Sept.；Cl A ，Or A ，Vb Y.
LDP, MOF oppose independent central bank/Showdown at the BOJ corral--Oct.；C l B，O r B，V b
Y.
Why the BOJ says ‘no’ --Oct.；Cl C，Or A ，Vb Y.
Bank of Japan can’t le d structural reform/BOJ-LDP standoff continues--Nov.；Cl A ，Or B，Vb Y.
Inflation targeting won’t restore Japan’s growth--Nov.；Cl A ，Or A ，Vb Y.
Obuchi, Nonaka consider February poll/Early election looms--Dec.；Cl A ，Or C，Vb Y.
Koichi Kato talks--Dec.；Cl C，Or B，Vb Y.
O E Rの２行の見出しはやや特異である。上に主見出し（h e a d s）より小さな活字の副見出し








A Bは日本のT B Tと同様に英文総合経済・ビジネス月刊誌である。編集・発行は香港。従って
N E Aと同じく，マストヘッドのうち編集陣の部分には英国人らしい名前が並んでいる。A Eの発




LOSING GROUND--July；Cl A ，Or A ，Vb Y.
Ready.../Net.../Go!--Aug.；Cl A ，Or C，Vb Y.
The/Phoenix/Entrepreneurs--Sept.；Cl A ，Or A ，Vb N.
Hold on to your wallets--bargain hunting is back--Oct.；Cl A ，Or B，Vb Y.
a/rolling/stone gathers/no boss--Nov.；Cl B，Or C，Vb Y.
A/Working/week on the/Net, alone--Dec.；Cl A ，Or A ，Vb Y.
最初の見出しは２枚の写真をあわせて見れば容易に理解できる。左にシンガポールの，右に
香港の海港（コンテナ・ヤード）が写真が印刷されている。写真説明は“Singapore, left, and
Hong Kong, right, are sliding against newer ports”（ピリオドなし）。４番目はくどいので勢いを削





た。“As important as economic news was, however, most general interest newspapers continued to pay
little attention to it, relegating this kind of news to the few pages after sports news.”（24）このような状況
でB W など今も生存する有力な経済雑誌と専門紙が生まれた。因みにそれらの創刊はF o r b e s，
1 9 1 7年，B a r r o n’s，1 9 2 1年，Business Week，1 9 2 9年（創刊号はニューヨークでの株価暴落の７
週間前である９月７日号），F o r t u n e，1 9 3 0年（2 5）。B W の日本取材は積極的で記事数も多く，同
誌だけで別の論文に値いするほどだ。ここでは期間中の特集記事だけを対象にする。
HONDA/Can the company go it alone?--5 July；C A ，Or B，Vb Y.
JAPAN ’S BANKS/Megamergers are a start, but the cleanup job remains enormous--6 Sept.；Cl A ，Or
B，Vb Y.
A NEW/JAPAN?/The collapse/of the bubble economy,/increased foreign influence,/and the Internet may
finally bring/about real change[JAPAN/Is It Really Ready To/Change?]--25 Oct.；C C，Or B，Vb N.
REMAKING/NISSAN/A long, hard day with Carlos Ghosn,/the foreigner remaking Japan’s g a t
[ I N S I D E / N I S S A N / R e n a u l t’s CARLOS GHOSN is ripping up Nissan./An exclusive look at Japan’s b ggest
restructuring.]--15 Nov.；Cl A ，Or A ，Vb Y.
FUJI: BEYOND FILM/The digital-camera market is uncharted, chaotic--and already crowded: Fuji must
battle Kodak, Sony, Olympus, and others--22 Nov.；Cl A ，Or A ，Vb Y.
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